




Feasibility study of portable SF6/N2 mixture processing equipment 
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Abstract The authors once proposed to use a zeolite filter as portable SFt!N2 mixture processing equipment that condense 
SF6 concentrations of the mixture and stor巴processedgas. Perfonnance test of a prototype filter showed that SF6 
is perfectly adsorbed and th巴巴xhaustedgas from the filter is pure N2 (undetectable level of SF6 by gas 
chromatograph)百leboundary of SF6 adsorbed range has a steep front， indicating an effective operation of the 
filter. SF6 fractions of the sorbate phase (solid phase) has been evaluated from the test result， and it is shown that 
high fraction isは pected，for example 70% corresponding to processed mixture of 5% and 83% corresponding to 
processed mixture of 10%. The process of SF6 release from and renewal of the filter by thermal swing adsorption 
(TSA) has also been inv回 igatedto find a commercially suitable tempe凶 ure.The result indicates thatぬout
1500C issuitable. Referring from these test results， discussions are made about the feasibility of this new concept 
portable SFt!N2 mixture processing equipment 




























































K-A 3A K+ 
A 型 Na-A 4A Na+ 
Ca-A 5A Ca2+ 
X 型 Na-X 10A Na+ 
Ca-X 8A Ca2+ 
Y 型 10A Na+ 
L 型 8A K+ 
Mordenite 7A Na+ 






















と次のようになる; H20 > NHa > H2S > S02 > SOF2 > 
C02> SF6 > CF 4> CO > N2 > 02 > Ar > H2 この吸着の
選択性によりガス分離効果が期待できる。 SF6と N2を比
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表2 補助吸着塔各容器出口の排出ガス SF6濃度
(61it/min) 
時間 各容器出口の SF6濃度 (%) 
(h) (a) (b) (c) (d) (e) 
0.5 。 。 。
1.5 。 。 。
2.0 。 。 。
2.5 0.02 。 。
3.0 3.74 。 。
3.5 4.21 。 。
4.0 4.44 2.17 。 。
5.0 4.82 4.33 。 。
6.0 4.91 4.68 2.99 。 。
7.5 4.80 4.80 4.33 2.09 。
8.5 4.85 4.68 4.59 3.74 。
9.5 4.97 4.91 4.80 4.44 2.41 
表3 補助吸着塔各容器出口の排出ガス SF6濃度
( 121it/min) 
時間 各容器出口の SF6濃度 (%)














































S = (Nj/Pj)/(NzlP2) (1) 
一定圧力、一定温度のもとで成分1の単独吸着量を N)'"
成分2の単独吸着量を No'とおけば次式が成立する [910
Nj/Nj 十 NzlN2 = 1 (2) 
成分 1(SF6) の単独吸着量は文献 [7Jの結果から、温度
200C、では 10kgの 13Xゼオライトにおいて 360litと推測
できる。また、成分2 (N2) の単独吸着量は文献 [9Jの
結果から 140litと推測できる。すなわち、
Nj' = 360 ， N2 = 140 (3) 
ここで、処理ガスの濃度を x%とおけば、次の式が成立す
る。
Pj =お100，Pj十九=1 (4) 
(3)式、 (4)式で Nj' ， N2' ， Pj， P2が与えられるので、 (1)，(2) 
式に加えてなんらかの条件が与えられれば、残りのすべて
Sの値として 44を得る。すなわち、
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図6 補助吸着塔各容器出口の排出ガス SF6濃度変化
ゼオライトフィルタを用いた簡易SF 6/N 2混合カゃス分離回収装置の実用化検討 27 
5%濃度の混合ガスを処理した場合、吸着ガスの濃度は
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処理速度 121it/min 13 lit/min 
処理量上限 3420 lit 15900 lit 
装置体積 28.5lit 984lit 


























































0.1 MPa 2.1 MPa のガス圧力




するための重量 タンク:4.lkg 0.79kg 
計:8.7kg 
タンク最大
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